







Development of a study method to clarify reading literacy 





In the Program For International Student Assessment (PISA), reading literacy means a more ac-
tive and interactive ability than in Japan. 
There are some problems in the teaching of reading in Japanese schools. We often take reading 
literacy to mean passive reading: we have to rethink the need to foster a more active and interactive 
kind of reading literacy.  
We should define reading literacy in terms of a vehicle to help pupils learn particular subjects.  
We thus need to consider reading literacy not only as an element of the Japanese language class, but 
also in relation to the learning of other subjects.  
In this paper I attempt to develop a study method intended to clarify reading literacy in this way.  
First of all, I defined reading literacy as follows.  
Reading literacy is a tool to assist the learning of other subjects, by enabling pupils to understand, 
use, reflect on and engage with written texts, as they learning each subject.  
I then chose evaluation criteria closely related this definition. The evaluation criteria are based on 
the particular course of study.  
Additionally, I specify how reading literacy can help the learning of each subject. For example, in 
social studies it is necessary to foster the ability to “read and relate with themselves and their lives”, 
and “read and think what the can do about a given issue”. 
 
１．はじめに 
OECD による 2003 年の PISA（生徒の学習到達度調査）の結果は、我が国の教育界に大きな波紋
をもたらした。特に読解力は、2000 年調査の 8 位から 14 位へと後退し、OECD の平均程度まで低
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ｄ．○と○とを（比較、関連付け、総合など）してＣを考え、適切に表現している。   





















表 1 は、第 5 学年の社会科の 4 つの内容について示された、「社会的な思考・判断・表現」の観点
の評価規準の設定例のうち、前項の d（「○と○とを（比較、関連付け、総合など）してＣを考え、
適切に表現している。」）のタイプを基に検討を進めたものである。 
 社会科の第 5 学年の学習指導要領には、表 1 の「内容」の欄に記載しているように、４つの内容




















































 c. 国語科で育てたい読解力 
上述のような検討を経て、国語科で育てたい、各教科等の学習で機能する読解力として仮説的に
抽出した能力を、「国語科で育てたい読解力」の欄に記載した。 




表 1：第 5 学年社会科 評価規準の設定例（「社会的な思考・判断・表現」）からみた読解力 
内容 １ 評価規準の設定例 ２ 当該教科等で育成すべき読解力の 
             具体的な姿 
３ 国語科で育てたい 



































































































































表２：第 5・6 学年家庭科 評価規準の設定例（「生活を創意・工夫する能力」）からみた読
解力（抜粋） 
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